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Benda: Die Deutschlandkritik des jungen Heine

Die Deutschlandkritik Des Jungen Heine

Gisela Benda
Die Deutschlandkritik Heines hat mehr als aile anderen Inhalte seines Werkes die
negativen Kritiker, besser die Hasser dieses Dichters, herausgefordert. Da sind in erster
Linie die Antisemiten, Chauvinisten und Patrioten alten Schlages, dann die provinziellen
Denker, die die Grosstadt und alles, was damit zusammenhangt, verdammen, also auch
einen Grosstadtdichter. Sie aile haben ihre Grunde, Heines Urteile uber Deutschland als
falsch oder boshaft abzulehnen. Diese Art Kritiker argumentieren mehr mit Hass als mit
wissenschaftlichen Grunden, so als habe der "bose Jude" Deutschland eben gar nicht
verstehen wollen und verstehen konnen.
Was gemeiniglich in diesen Arbeiten ubersehen wird, sind die Denktraditionen, denen
Heines Deutschlandkritik verpflichtet ist und zu denen sie beitragt. Die Kritik des jungen
Heine, der wir uns hier zuwenden wollen, muss z.B. im Lichte des Exotismus betrachtet
werden, wenn man dem Dichter gerecht werden will.
Die fruhesten Kritiken Heines an Deutschland sind die scharfsten; man konnte sie
Verdammungsurteile nennen. Es handelt sich zunachst um zwei viel zitierte Briefe, einen
aus dem Jahre 1822 an Christian Sethe, einen zweiten an Moses Moser 1824. Der junge
Heine kiindigt, ohne es ernst zu meinen, seinem Freund Christian die Freundschaft, da
dieser ein Deutscher sei, und mit Deutschen wolle er nichts zu tun haben:
Alles, was deutsch ist, ist mir zuwider ; und Du bist leider ein Deutscher. Alles
Deutsche wirkt auf mich wie ein Brechpulver. Die deutsche Sprache zerreisst meine
Ohren. Die eignen Gedichte ekeln mich zuweilen an, wenn ich sehe, dass sie auf
deutsch geschrieben sind. Sogar das Schreiben dieses Billets wird mir sauer, weil die
deutschen Schriftzuge schmerzhaft auf meine Nerven wirken. Je n'auraisjamais cru
que ces betes qu'on nomme allemands, soient une race si ennuyante et malicieuse
en meme temps. Aussitot que ma sante sera retablie, je passerai en Arabie, j 'y
menerai une vie pastole, je serai homme dans toute l'etendue du terme, je vivrai
parmi les chameaux qui ne sont pas etudiants, je ferai des vers arabes, beau comme
Ie Moalaccat, enfin je serai assis sur Ie rocher sacre, OU Modschnun a soupire apres
Leila . .. 1
Aller Briefliteratur haftet zunachst einmal etwas Fluchtiges, an den Augenblick des
Schreibens Gebundenes, an. Heine weist seiber auf seine ganz besondere Stimmung hin.
Man darf also Briefe dieser Art nicht allzu ernst nehmen. Ganz offensichtlich ist der Brief
in einem spielerischen Ton geschrieben. Heine macht sich einen Spass daraus, seinen
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Freund Christian, einen Patrioten, zu foppen. Das Element bewusster Ubertreibung tritt
also mit in den Zusammenhang. Sollte der junge Student der Rechte, der damals gerade
ein schmales Bandchen Gedichte herausgegeben hatte, sich ernstlich fur den "gelehrtesten
aller jetzt lebenden Menschen" halten, wie es in demselben Brief heisst? Gewiss nicht. Er
will in Arabien ein pastorales Leben fuhren und arabische Verse schreiben, schon wie die
Sammlung Moalaccat, und traumt von der schonen Leila. Zwischendurch lasst er durch
blicken , was ihn eigentlich quiilt: die Intrigen seiner Verwandten und die chauvinistischen
Studenten Gottingens. 1m Bierkeller zu Gottingen war beschlossen worden, dass man an
den Franzosen Rache nehmen musse fur den Justizmord an Konradin von Staufen!
Dort im Bierkeller horte Heine noch ganz andere Dinge, die mehr als ein J ahrhundert
spater wiederum in Bierkellern erortert und bald daraug in die Tat umgesetzt wurden.
Heines altdeutsche Kommilitonen fertigten dort Proskriptionslisten an: "Wer nur im
sieben ten Gliede von einem Franzosen, Juden oder Slawen abstammte, ward zum Exil
verurteilt. Wer nur im mindesten etwas gegen Jahn oder uberhaupt gegen altdeutsche
Lacherlichkeiten geschrieben hatte, konnte sich auf den Tod gefasst machen, und zwar
auf den Tod durchs Beil.,,2
Man sollte denken, Heine hatte zu dieser Zeit genug Anlass zum Deutschenhass gehabt,
aber wie gesagt, der Brief ist, obgleich verstimmt, im spielerischen Ton gehalten.
Ausserdem unterschied Heine schon zu dieser Zeit zwischen den Patrioten, wie man die
J uden- und Franzosenfresser damals nannte , und anderen, seinem Urteil nach besseren
Deutschen.
Die wichtigste Stelle im Brief an Sethe ist der franzosisch geschriebene Wunsch, in
Arabien ein exotisches Leben zu fuhren. Einen iihnlichen Wunsch wiederholt er zwei
Jahre spater in einem Brief an einen Freund, der ihm noch naher stand und erheblich
in telligen ter war als Sethe:
Das Licht ist tief herabgebrannt, es ist spat, und ich bin zu schlafrig, urn Deutsch zu
schreiben. Eigentlich bin ich auch kein Deutscher, wie Du wohl weisst. lch wlirde
mir auch nichts darauf einbilden, wenn ich ein Deutscher ware. Oh, ce sont des
barbares! Es gibt nur drei gebildete, zivilisierte VOlker: die Franzosen, die Chinesen
und die Perser. Ich bin stolz darauf, ein Perser zu sein .... Ach, es ist ein
schreckliches Schicksal fur einen persischen Dichter, dass er sich abmuhen muss in
Eurer niedertrachtig holprigen deutschen Sprache, und dass er zu Tode gemartert
wird von Euren ebenso holprigen Postwagen, von Eurem schlechten Wetter, Euren
dummen Tabaksgesichtern, Euren romischen Pandekten, Eurem philosophischen
Kauderwelsch und Eurem ubrigen Lumpenwesen. 3
Es ist nicht schwer zu erraten, woher bei diesem Brief die personliche Verstimmtheit
stammt. Denn auch hier handelt es sich ja nicht urn ein wohl erwogenes Urteil uber
Volker und Kulturen. Wie hatte Heine sonst die Griechen in der Reihe der zivilisierten
Volker ubergehen konnen? Diesmal sind es die juristischen Pandekten, die ihm die Laune
verderben. In einem etwas spateren Zitat, in der Harzreise, sagt er: "Ich war die letzte
Zeit nicht mehr aus dem Pandektenstall herausgekommen.,,4
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Hirth, der Herausgeber von Heines Briefen, vermutet, dass Heine von Montesquieus
Lettres persanes (1721) zur Wahl des persischen Dichters angeregt worden war. s Ahnlich
wie Montesquieu die politischen, sozialen und literarischen Zustande des derzeitigen
Frankreich geisselte, habe Heine vielleicht schon im Jahre 1824 beabsichtigt, einmal die
deutschen Verhiiltnisse zu satirisieren.
Wie leider oft in seiner verdienstvollen Briefsammlung, gibt Hirth wohl auch hier eine
falsche Interpretation. Der junge Heine hat kaum dar an gedacht, ein deutscher
Montesquieu zu werden. Er hat sich auch spater nie mit diesem ihm fremden Geist
verglichen. Die Erwiihnung der orientalischen Lander hat ganz andere Grunde.
Montesquieus Vergleich Persiens mit Frankreich entstammt moralischen Uberlegungen,
nicht unahnlich denen des Tacitus in seiner Germania. Heines Angriffe auf Deutschland
sind durchweg asthetischer Natur: die deutsche Sprache zerreisst seine Ohren; die
Deutschen sind eine langweilige Rasse; die Postwagen sind so holprig wie die Sprache ; das
Wetter ist schlecht; die Deutschen haben dumme Tabaksgesichter; er beschwert sich auch
uber ihr philosophisches Kauderwelsch.
Dies sind Schmerzen, die ein sensitiver Romantiker am Ende der romantischen
Bewegung fuhlte. Friedrich Brie 6 hat fur dies spatromantische Phanomen, das sich bei
Englandern, Franzosen und Deutschen findet, den Begriff "Exotismus" gebraucht. Die
rein stoffliche Bedeutung von "exotisch" ist aussereuropiiisch; dagegen bezeichnet
"exotistisch" ein gesteigertes, auf Reize lusternes Lebensgefuhl und ist mit einer Wertung
verbunden. Die Zeiten der Alten und ferne Lander werden der eigenen Zeit und Heimat
vorgezogen.
Heine steht mit seinen deutschlandfeindlichen Ausserungen weitgehend in der
Tradition des Exotismus. Der Exotismus steigert die Unzufriedenheit der Romantik mit
der nuchternen Gegenwart zum leidenschaftlichen Aufbegehren gegen das
zeitgenossische Europa. Von der Langeweile der nachnapoleonischen Zeit wie auch von
der Ode des verbrauchten Europa abgestossen, sehnt man sich nach der geheimnisvollen,
damals noch kaum erschlossenen Welt des Orients. "Ex oriente lux" war eins der
Losungsworte der Romantik gewesen. Friedrich Schlegel hatte gesagt: "1m Orient mussen
wir das hochste Romantische suchen.,,7 Goethe versenkte sich in die Welt des Orients und
las Hafis, den persischen Lyriker des vierzehnten J ahrhunderts. Auch Heine hatte Hafis
gelesen. In dem Brief an Moser huldigt er Mohammed, dem grossen Propheten von Mekka,
dessen Koran er in einer Ubersetzung gelesen hatte.
Gegenuber dem truben, dumpfen Abendland wird der Orient von den Exotisten als
Land ihrer Sehnsucht empfunden. Beim Anblick eines Ostindienfahrers im Londoner
Hafen kommen Heine diese typisch exotistischen Gedanken, die er in den Englischen
Fragmenten so ausdruckt:
Es war ein riesenhaftes Schiff und zahlreich bemannt mit Hindostanern. Die
grotesken Gestalten und Gruppen, die seltsam bunten Trachten, die ratselhaften
Mienen, die wunderlich en Leibesbewegungen, der wildfremde Klang der Sprache,
des J ubels und des Lachens, dabei wieder der Ernst auf einigen sanftgelben
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Gesichtern, deren Augen wie schwarze Blumen mich mit abenteuerlicher Wehmut
ansahen - alles das erregte in mir ein Gefuhl der Verzauberung; ich war plotzlich
versetzt in Schehezerades Marchen , und ich meinte schon, nun mussten auch
breitblattrige Palmen und langhalsige Kamele und goldbedeckte Elefanten und
andere fabelhafte Baume und Tiere zum Vorschein kommen ... Des dumpfen
abendlandischen Wesens so ziemlich uberdrussig, so recht europamude, wie ich
mich damals fuhlte, war mir dieses Stuck Morgenland, das sich jetzt heiter und bunt
vor mir bewegte, eine erquickliche Labung; mein Herz erfrischten wenigstens einige
Tropfen jenes Tranks, wonach es in trubhannoverischen Winternachten so oft
geschmach te t hatte. 8
Die Sehnsucht nach dem Orient, wie sie sich hier bei Heine als Merkmal der
exotistischen Literatur zeigt und Kritik an der Heimat herausfordert, ist nur ein Zug
dieser Rich tung. Auch wo die Dichtung dieser Zeit keine exotischen Stoffe im
eigentlichen Sinne behandelt, bezeugt sie doch oft in ihrem Hass der abendlandischen
Gesellschaft, der nordisch rauhen Sprache und des dusteren Klimas eine echt exotistische
Geisteshaltung. Als Beispiel sei der Englander Lord George Byron (1788-1824) genannt,
ein Vorlaufer des Exotismus. Er kritisiert, wenn auch etwas liebenswurdiger als Heine, die
Gesellschaft seiner englischen Heimat in Beppo. A Venetian Story (1817) Gedicht XL VII
und folgende:
England! With all thy faults I love thee still.
I like the government (but that is not it);
I like the freedom of the press and quill;
I like the Habeas Corpus (when we've got it);
I like a Parliamentary debate,
Particularly when it's not too late.
I like the taxes when they're not too many;
I like a seacoal Hre when not too dear;
I like a beef-steak, too, as well as any;
Have no objection to a pot of beer;
I like the weather when it is not rainy,
That is, I like two months of every year.
And so God save the Regent, Church, and King!
Which means that I love all and every thing. 9
Auch bei Byron Hndet sich die scharfe Kritik an der eigenen Sprache. Seine sensitive,
reizbare Dichternatur fuhlt sich geschmeichelt von dem weichen, schmelzenden
It,\lienisch, abgestossen von dem harten Klang der nordischen Muttersprache. Er sagt
ebenfalls in Beppo:
I love the language, that soft bastard Latin,
Which melts like kisses from a female mouth,
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And sounds as if it should be writ on satin,
With syllables which breathe of the sweet South,
And gentle liquids gliding all so pat in
That not a single accent seems uncouth,
Like our harsh northern whistling, grunting guttural,
Which we're obliged to hiss, and spit, and sputter all. 10
So steht Heine, der 1822 behauptet, die deutsche Sprache zerreisse seine ahren, die
eignen Gedichte ekeln ihn aus diesem Grunde an, mit seinem abfilligen Urteil iiber die
deutsche, nordisch plumpe Sprache nicht allein. Ubrigens haben ja auch Goethe, Schiller
und Holderlin iiber die unschmiegsame deutsche Sprache geklagt. Ihnen aber nimmt man
die Kritik nich t ii bel!
Auch das englische Klima und die Bevorzugung des Praktischen vor dem Asthetischen
erhalten von Byron eine exotistische Riige. In Beppo XLI sagt er:
With all its sinful doings, I must say
That Italy's a pleasant place to me,
Who love to see the sun shine every day.
I know, too, that if I stopped upon my route,
Where the green alleys windingly allure,
Reeling with grapes red wagons choke the way,
In England 'twould be dung, dust or a dray. 1 1
Das allgemeine Interesse jener Generation fur Byron gibt sich in den zahlreichen
Ubersetzungen seiner Werke kund. Auch Heine war mit Byrons Werk vertraut und
versuchte sich selbst an Ubersetzungen. Als verwandte Geister schlugen Heine und Byron
einen iihnlichen Weg ein. Es ist jedoch schwer festzustellen, wie weit
romantisch-exotistisches Zeitempfinden und wie weit personliche Einfliisse massgeblich
waren. Byron ist auf jeden Fall fiir Heine vorberitend gewesen. 12 Nach Byrons Tod
schreibt Heine an seinen Freund Moser: "Der Todesfall Byrons hat mich iibrigens sehr
bewegt. Er war der einzige Mensch, mit dem ich mich verwandt fiihlte, und wir mogen
uns wohl in manchen Dingen geglichen haben.,,13 In seinem Brief an Rudolf Christiani
nennt er ihn "mein Vetter, Lord Byron". 14
Heine hat mit Byron das weltschmerzliche Gebaren gemeinsam. Das Wort Weltschmerz
in seiner modernen Bedeutung wurde von Heine gepriigt und bezeichnet des Ungeniigen
des Exotisten an der grauen, verbrauchten Welt Europas.
Es ist nicht notwendig, hier auf die friihen englischen Exotisten wie William Beckford,
Samuel Taylor Coleridge, Thomas de Quincey und Thomas Wainewright einzugehen, da
die Kritik am nordeuropiiischen Leben, die "haine de bourgeois" eines Heine, viel stiirker
bei den Franzosen Entsprechung findet, bei Chateaubriand, Hugo, Flaubert, de Poittevin,
am schiirfsten aber bei Theophile Gautier.
Dem "Adieu, vieille Europe qui te crois jeune - je vais en orient" 1 5 von Gautiers Held
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Fortunio im gleichnamigen Werk aus dem Jahre 1838 entspricht der Biirgerhass Heines,
wie er sich etwa im Gedicht Friedrike (1823) Luft macht:
Verlass Berlin, mit seinem dicken Sande
Und diinnen Tee, und iiberwitz'gen Leuten,
Komm mit nach Indien, nach dem Sonnenlande,
Wo Ambrabliiten ihren Duft verb reiten,
Die Pilgerscharen nach dem Ganges schreiten,
Andachtig und im weissen Festgewande. 1 6
Der Exotist Gautier distanziert sich von seiner Umgebung und Zeit und fiihlt sich als
Zeitgenosse Homers: "Je suis un homme des temps homeriques, - Ie monde OU je vis
n'est pas Ie mien et je ne comprends rien la societe qui m'entourne"l 7, sagt der Held
d' Albert in Mademoiselle de Maupin (1836). Auch Flaubert ist mit seiner Heimat
unzufrieden und traumt sich in einen gliicklicheren Zustand hinein. In einem Brief aus
dem Jahre 1840 schreibt er: "Je hais l'Europe, la France, mon pays, mon excellente
Patrie que j'enverrais au Diable main tenant que j'ai entre bailie la porte des
champs ... J'etais ne pour etre empereur de Cochinchine, pour fumer dans des pipes de
trente-six poises, pour avoir six mille femmes, et 1400 bardaches."l 8
Ebenso sagt sich Heine im IV. Teil seiner Reisebilder unter dem Titel Englische
Fragmente (1 826-31) von den "engen Dummheiten der Heimat,,19 los. Gautier wie auch
Heine verabscheuen die biirgerliche Sattheit ihrer Zeitgenossen. So eifert z.B. Gautier in
Mademoiselle de Maupin gegen die Moralisten seiner Zeit: "Tout les ennuie, tout les
excede, tout les assomme ; ils sont rassassies, biases, uses, inaccessibles.,,20 Und Heine im
Gedicht Anno 1829:
Sie essen gut, sie trinken gut,
Zigarren tragen sie im Maul
Und in der Hosentasch' die Hand';
Auch die Verdauungskraft ist gut, Wer sie nur selbst verdauen konnt,!21
In den exotistischen Werken kommt nicht nur der Hass aufs Biirgertum zum Ausdruck,
sondern auch die grosse Langeweile, die sich nach dem napoleonischen Zeitalter ganz
Europas bemachtigte. Gautier meint, er brauche hunderttausend Jahre, urn sich von der
Langeweile seiner bisherigen zwanzig Lebensjahre zu erholen. 22 Der langweiligen
Deutschen iiberdriissig, sehnt sich Heine in Die Heimkehr (1823-24) Nr. 7 nach einem
interessanteren Menschentyp:
Wir sprachen von fernen Kiisten,
Vom Siiden und vom Nord,
Und von den seltsamen Volkern
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Und seltsamen Menschen dort.
Am Ganges duftet's und leuchtet's,
Und Riesenbaume bluhn,
Und schone, stille Menschen
Vor Lotosblumen knien. 2 3
Dies ist indirekte Kritik an den Deutschen, die eben seiner Meinung nach nicht schon
und still und seltsam sind.
Misstrauen gegenuber der Zivilisation, die Europa kahl gemacht und seiner naturlichen
Schonheit beraubt hat, ist ein weiterer Zug der exotistischen Literatur. Der Exotist fuhlt
sich von der Verhasslichung der welt durch die Technik verletzt. In seiner
Unzufriedenheit daruber ruft Fortunio beim Verlassen Europas aus: "Tache d'inventer
une machine :i vapeur pour confectionner de belles femmes, et trouver un nouveau gaz
pour rem placer Ie soleil."2 4
Auch Heine beklagt den Mangel an Schonheit und Sinn fur Schonheit. Die Welt, die
ihn umgibt, ist plebejisch. Prophetisch sieht er das Extrem dieser Welternuchterung im
Kommunismus. In seinem Buch Ludwig Borne (1840) schreibt er:
Gelange es ihnen auch (den Kommunisten) , die leidende Menschheit aur kurze Zeit
von ihren wildesten Qualen zu befreien, so geschahe es doch nur auf Kosten der
letzten Spuren von Schonheit, die dem Patienten bis jetzt geblieben sind. Hasslich
wie ein geheilter Philister wird er aufstehen von seinem Krankenlager und in der
hasslichen Spital tracht, in dem aschgrauen Gleichheitskostum, wird er sich all sein
Lebtag herumschleppen mussen. Aile uberlieferte Heiterkeit, aile Susse, aller
Blumenduft, aile Poesie wird aus dem Leben herausgepumpt werden ... Fur die
Schonheit und das Genie wird sich kein Platz finden in dem Gemeinwesen unserer
neuen Puritaner ... denn Schonheit und Genie sind ja eine Art Konigtum, und sie
passen nicht in eine Gesellschaft, wo jeder im Missgefuhl der eigenen
Mittelmassigkeit alle hohere Begabnis herabzuwiirdigen sucht bis aufs banale
Niveau. 25
Zu einem gewissen Grade entspringt also Heines Kritik am Kommunismus
exotistischer, kunstliebender Geisteshaltung. Ahnlich wendet sich Gautier im Tone des
poete meconnu im Vorwort zu Mademoiselle de Maupin gegen die unartistische,
utilitaristische Auffassung seiner Zeitgenossen: "Non, imbeciles, non, cretins et goitreux
que vous etes, un livre ne fait pas de la soupe :i la gelatine; - un roman n'est pas une paire
de bottes sans couture, un sonnet une seringue :i jet continu; un drame n'est pas un
chemin de fer, toutes choses essentiellement civilisantes.,,2 6
Es zeigt sich hier starke Abneigung und Auflehnung gegen alles Gewohnliche, Niedrige
und Gemeine. Der exotistische Dichter, ein Gefuhlsaristokrat, mag mit dem Volke nichts
zu tun haben, wie sich auch bei Heine in den Gestiindnissen (1854) zeigt: "Die reinliche
sensitive Natur des Dichters straubt sich gegen jede personlich nahe Beruhrung mit dem
Yolk. Ein grosser Demokrat sagte einst, er wiirde, hatte ein Konig ihm die Hand gedruckt,
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sogleich seine Hand ins Feuer halten, um sie zu reinigen. Ich mochte in derselben Weise
sagen: ich wiirde meine Hand waschen, wenn mich das souverane Volk mit einem
Handedruck beehrt hatte.,,2 7
Sogar in religiosen Dingen zeigt der Dichter diese asthetisch-aristokratische Einstellung,
die dem Exotismus eigen ist. Das dafiir typische Zitat en tstammt ebenfalls den
Gestiindnissen:
Wir haben jetzt fanatische Monche des Atheismus, Grossinquisitatoren des
Unglaubens, die den Herrn Voltaire verbrennen lassen wiirden, weil er doch im
Herzen ein verstockter Deist gwesen. Solange solche Doktrinen noch Geheimgu t
emer Aristokratie von Geistreichen blieben und mit einer vornehmen
Koterie-Sprache besprochen wurden ... so lange gehorte auch ich zu den
leichtsinnigen Esprit-Forts ... Ais ich aber merkte, dass die rohe Plebs, der Jan
Hagel, dieselben Themata zu diskutieren begann in schmutzigen Symposien, wo
statt der Wachskerzen und Girandolen nur Talglichter und Thranlampen leuchteten ,
als ich sah, dass Schmierlappen von Schuster- und Schneidergesellen in ihrer
plumpen Herbergssprache die Existenz Gottes zu leugnen sich unterfingen - als der
Atheismus anfing, sehr stark nach Kase, Branntwein und Tabak zu stinken: da
gingen mir plotzlich die Augen auf, und was ich nicht durch meinen Verstand
begriffen habe, das begriff ich jetzt durch meinen Geruchssinn, durch das
Missbehagen des Ekels, und mit meinem Atheismus hatte es, gottlob! ein Ende.28
Mit der Dreierkonstellation Kase, Branntwein, Tabak ist natiirlich der Atheismus der
deutschen unteren Klassen gemeint. In dieselbe Richtung gehoren die gegen Preussen
feindlichen Ausserungen Heines, die wenig mit politischen Motiven zu tun haben,
vielmehr seinem emporten Gefiihl entstammen: er hasst das in seinem Beamtentum
verstau bte, ku nstfeindliche, heuchlerische Preussen!
Heines Ausserungen gegen den Protestantismus, die fiihrende Religion in Deu tschland,
sind ebenfalls als Ausfluss seiner exotistischen Geisteshaltung zu sehen. Mit dem
gesteigerten, durch und durch weltlichen Lebensgefiihl des Exotismus lasst sich die
christliche Askese und Abtotung nicht vereinbaren. So wirft Heine im I. Buch der
Romantischen Schule (1832) dem Protestantismus Kargheit vor: der protestantischen
Religion fehle "die Siisse und geheimnisvolle Uberschwenglichkeit des Katholizismus".2 9
Sie habe den Sinnen nichts zu bieten, ja, die Deutschen seien unter dem Einfluss der
Religion iiberhaupt dahin gekommen, aller Sinnenfreude zu entsagen.
Wenn Heine gegen Ende seines Lebens im Gedicht Fur die Mouche (1856) sagt:
Stets wird die Wahrheit hadern mit dem Schonen,
Stets wird geschieden sein der Menschheit Heer
In zwei Partein: Barbaren und Hellenen 30,
so sind mit den Barbaren selbstverstandlich die Deutschen gemeint, die
abtotungsfreudigen, bildfeindlichen Deutschen.
Auch der franzosische Exotist Gautier sieht 1m Christen tum nur Weltverdunkelung;
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Christus habe die welt in sein Leichentuch gehullt, heisst es in Mademoiselle de Maupin:
"Le Christ a enveloppe Ie monde dans son linceul ... Une pensee tenebreuse et lugubre
remplit seule l'immensite du vide.,,3 1
Heines Kritik an aller religiosen Askese und puritanischen Weltverdumpfung hat ausser
seiner lebensfreudigen Anlage auch eine theoretische Wurzel, den Saint-Simonismus, wie
ihn des Grafen bedeutendster Schuler, Enfantin, in Paris lehrte. Es ist manchmal schwer,
bei Heines religionskritischen Ausserungen zwischen Exotismus und Saint-Simonismus zu
un terscheiden.
Ausser dem orientalischen Exotismus gibt es auch eine exotistische Art, das klassische
Altertum zu sehen, vor allem das romische Kaiserreich. Dabei wird im Gegensatz zu den
eigentlichen klassischen Werten das Kolossale , Wilde, Grausame und die Sinne
Aufreizende gesucht. Ein Vorlaufer dieses Exotismus der Zeit ist der deutsche Sturmer
und Dranger wilhelm Heinse.
Heines und Gautiers Exotismus ist im wesentlichen ein Exotismus des Raumes: das
minderwertige Europa wird dem strahlenden Orient gegenubergestellt. Dagegen sehnt sich
Wilhelm Heinse nach der grossen Zeit. Angewidert yom kleinstadtisch abgeschlossenen
Deutschland des achtzehnten J ahrhunderts, versenkt er sich in die grossartige Antike. Das
Rom eines Nero, Tiberius und Caligula bot, ahnlich wie der Orient, Steigerung der
Leidenschaftlichkeit und Verfeinerung der Sinnlichkeit.
Das glanzvolle Einst mit dem unausstehlich langweiligen J etzt vergleichend, ruft
Heinses Held Ardinghello im gleichnamigen Werk (1787) aus: "Wenn wir ein halbes
Siikulum alter Romer und Romerinnen der ersten J ahrhunderte erwecken konnten, so
wiirden sie sich aus Ekel, Langeweile und Verzweiflung uber das heu tige Elend binnen
wenig Tagen aufhenken.,,32 Ardinghello ist ein geistiger Verwandter von Gautiers HeIden
Fortunio und d'Albert. Wie Fortunio fuhrt auch Ardinghello ein schwelgerisches Leben
und ergotzt sich mit Hetaren, nur dass er statt in den Orient auf die Inseln des Agaischen
Meeres geht.
Beim Anblick der verwusteten Herrlichkeit des romischen Amphitheaters klagt
Ardinghello: "Ach, wie alle diese Herrlichkeit so verwustet liegt .. . Und was waren die
Gebaude selbst in ihrer Vollkommenheit gegen das ungeheure Leben darin! Die Phantasie
des Menschen mit ihrer Gotterkraft scheut sich zuruck, wenn sie sich eine Vorstellung
machen 5011, wie nach dem Siege des Metellus in Sizilien uber Karthago
hundertzweiundvierzig Elef~nten auf einmal kiimpften und erlegt wurden.,,3 3
Gautier steht mit seiner Bewunderung fur die Kaisergestalten der Antike, die er
ebenfalls in Mademoiselle de Maupin ausdruckt, in der Tradition Wilhelm Heinses. Auf
eine Art, die fast ans Religiose heranreicht, fluchtet er sich in das starke, wollustige Rom.
Er traumt davon, zur Verschonerung seiner Feste ganze Stadte in Brand zu stecken und
sich einen noch herrlicheren Palast bauen zu lassen als Nero; dessen Palast sei dagegen ein
blosser Stall. 34
Ein anderer Franzose, Gustave Flaubert, bedauert, als er De Gladiatoribus von Justus
Lipsius liest, dass es heutzutage solche grandiosen Kampfe nicht mehr gibt. Einen
ahnlichen Zug zum Kolossalen findet man bei Heinrich Heine. Die Freude am
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Blutriinstigen und Wilden wird Einkleidung seiner Kritik an der satten, platten deutschen
Biirgerwelt. Voller Verachtung richtet er sich irn Gedicht Anno 1829 gegen die
Hamburger Kramerwelt:
0, dass ich grosse Laster sah,
Verbrechen blu rig, kolossal,
Nur diese satte Tugend nicht
Und zahlungsfahige Moral. 35
Wenn man Heines deutschlandfeindliche Ausserungen auf die Ursachen und
Denktraditionen hin untersucht, auf die sie zum grossen Teil zuriickzufiihren sind, bleibt
wenig von dem traditionellen, zum Klischee entarteten Vorwurf bestehen, der "bose
Jude" Heine habe deutsche Art eben nie verstanden. Heine hasste keineswegs deutsche
Art, sondern geisselt Altdeutschland. Was den jungen Heine betrifft, so sind viele seiner
Ausserungen iiberhaupt nur spielerisch gemeint oder entspringen semer
exotistisch-asthetischen Reiz barkeit.
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